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　　The Bulletin of School of Health Sciences of Tohoku University has been accomplished to publication of 
twelve volumes containing twenty-third issues with fruitful results in research of various medical fields, taking 
over the volume system of the Bulletin of College of Medical Sciences with twenty-one issues from 1992 to 
2003.　It is just an expected situation by the author having concerned with the Bulletin for a long time. 
　　On request from the Editorial Board of the Bulletin of School of Health Sciences, based on experiences on 
some problems and ideas in supporting the College Bulletin, some comments with trial proposals for activating 
the School Bulletin further will be given.










































































































































































































































































































5.　お わ り に
　保健学科紀要が巻号を引き継いだ前身の医療短
大紀要時代に編集委員，編集委員長として関わり，
紀要のいろいろな問題と対処の幾つかに当たった
経験と，研究成果の一端から紀要投稿を極力続け
てきた経験を通して，紀要刊行の目的，紀要がも
つべき機能，性質とその期待，および昨今大学紀
要がしばしば直面している問題とその対処などに
ついて，刊行組織体の責任と紀要活性化について
一考するところを記してみました。
　固定観念から抜けた幅広い発想がどの面におい
ても効を発揮しているこの時代，業績々々と急き
立てられる環境，電子化公開の環境という変化の
中で，紀要が刊行の目的に沿い，より活性化，活
用化に向っていくことを期待します。　
